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DX (digital transformation) is attracting attention as a trend in modern industry. In contrast to the current 
situation where individual companies have become black boxes due to individual optimization for business 
improvement, DX requires a world in which business systems in companies cooperate with each other. 
In this research, three issues for connecting companies are taken in account. There include security issues 
in data linkage, issues in which business systems cannot respond to changes, and issues in which the use of 
IoT does not lead to results at manufacturing sites. This research adopted an approach by mutual cooperation 
of each manufacturing site data to solve these problems that were difficult to solve by the conventional data 
cooperation on the cloud. 
In the proposed cooperation framework, a data cooperation method is proposed with a mechanism for data 
trading where necessary data can be obtained at necessary time based on rules decided by each other. This 
research develops a system that can trade sensor data obtained from equipment at the manufacturing site on 
the proposed framework. The purpose of this research is to clarify the practicality of the system and its 
usefulness to be applied to the manufacturing site. From the experimental results of the development system, 
this research makes it a new example of cooperation between business systems by data trading. 




































（３）製造現場での IoT 活用 







































図 3 CIOF のシステム構成 
 





















管理することを示した図 1 に対し，図 4 はサプライチェ
ーンにおける加工の流れの中で，製品全体の進捗もしく
は実績を管理することに拡張できることを示している． 




















図 6 データ提供側のシーケンス図 
 





RaspberryPi 部分では図 7 の構成になっている． 
 
 












表 1 センサーの加工ロジック 
種別 ロジック 値 
STATUS 最新値>閾値 and 閾値>前回値 “on” 
閾値>最新値 and 前回値>閾値 “off” 
DIFF |前回値－最新値|>閾値 “change” 























図 8 メニュー画面 
 













図 9  RaspberryPi 部分の集計画面 
 






図 10  RaspberryPi 部分の定義画面 
 



































図 13 送信エッジコントローラーのデータ整形 
 
同じように，データ利用（取得）側のエッジコントロ
ーラーの構成と動作を図 14，図 15 に示す． 
 
 
図 14 利用側のエッジコントローラー構成 
 
利用側のエッジコントローラーは JSON 形式で取得され
るデータを整形した後に各 CSV ファイルに記録する． 
 
 













表 2 設置センサーの役割 
センサー 設備 種別 分かること 
音 PC VALUE ファンの音によ
る PC の不調 
照度 玄関 STATUS 部屋の電気がつ
いている 




り，表 2 にそれぞれのセンサーの定義と役割を示す． 
 
 
図 16 データ取引の結果 
 
図 16 中の照度センサーの生データは，研究室に設置した
照度センサーの 2021/01/15 の 5 時から 21 時までの値を
グラフにしたものである．実験として，14 時から 18 時
まで電気をつけ，その後の加工したデータを取引して自
宅の PC のコンテキサーで表示した．結果として，照度









図 17 データモデルの変更 
 
表 3 データ提供側のデータ 
ID process person action status タイム 
スタンプ 
1 Experiment kawamura input done 2020/01/20 
2 Experiment kawamura start done 2020/01/20 
3 Experiment kawamura check start 2020/01/21 
 
表 3 は図 17 の“元のデータモデル”に基づいて CSV ファ
イルに手入力したデータであり，開発したシステムのエ
ッジコントローラーを用いて送信した．利用側で取得し
たデータは表 4 である． 
 
表 4 データ利用側のデータ 
sens
orID 




1 Experiment kawamura input done 2020/01/20 
2 Experiment kawamura start done 2020/01/20 
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